Al Jinan الجنان
Volume 6

Article 3

2014

ثقافة اإلنترنت ودورها في التعليم والبحث العلمي من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة
Alaa Alrawached
 األردن- جامعة البلقاء التطبيقية الحكومية, alrawachdal@jinan.edu.lb

Omar Rababaa
 األردن- جامعة البلقاء التطبيقية الحكومية, rababaom@jinan.edu.lb

Bouthayna Jawad
 األردن-جامعة البلقاء التطبيقية الحكومية, jawadbou@jinan.edu.lb

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aljinan
Part of the Educational Methods Commons, and the Higher Education Commons

Recommended Citation
Alrawached, Alaa; Rababaa, Omar; and Jawad, Bouthayna (2014) "ثقافة اإلنترنت ودورها في التعليم والبحث
العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة," Al Jinan الجنان: Vol. 6 , Article 3.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aljinan/vol6/iss1/3

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Al Jinan  الجنانby an authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform.
For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

د.عالء الروا�شدة

�أ�ستاذ علم االجتماع والخدمة االجتماعية الم�ساعد -ق�سم العلوم االجتماعية

د.عمر الربابعة

�أ�ستاذ الإدارة التربوية -ق�سم العلوم التربوية

�أ .بثينة زهير عبد الجواد

ماج�ستير علم الحا�سوب -ق�سم العلوم التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية الحكومية – الأردن

ثقاف ُة الإنترنت ودو ُرها في التعليم و البحث العلمي
من ِوج َه ِة َ
نظ ِر �أع�ضا ِء هيئَ ِة التدري�س في الجامعة
الملخ�ص
هد َفت هذه الدرا�سة للتعرف على ثقافة الإنترنت ودورها في التعليم و البحث العلمي من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعة ،في �ضوء متغيرات الكلية والخبرة والرتبة الأكاديمية.
تك َّونَ مجتمع الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة (البلقاء) التطبيقية العاملين في
كليات �إقليم ال�شمال والبالغ عددهم ( )422ع�ضو هيئة تدري�س  ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()110
وتم تطوي� � ُر �أدا ٍة لتحقيق �أهداف الدرا�سة،
ع�ض ��و هيئة تدري�س تم اختيارهم بالطريقة الع�شوائيةَّ ،
وق ��د ت ��م الت�أكد من �صدق وثبات الأداة .وتو�صلت الدرا�سة �إلى �أن وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
نحو ثقافة الإنترنت �إيجابية بدرجة كبيرة في عملية التعليم و�إعداد البحث العلمي .و�أنَّ هناك فروق ًا
دا َّل� � ًة �إح�صائي ًا عند م�ست ��وى ( )ɑ = 0.05في مواقف �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س من ثقافة الإنترنت
ُت َعزى لمتغير الخبرة ول�صالح �أ�صحاب الخبرة العالية  .في حين ال يوجد فروق دالة �إح�صائيا عند
م�ست ��وى ( )ɑ = 0.05عند �أع�ضاء هيئة التدري�س ُت َع ��زى لمتغير الكلية ومتغير الرتبة الأكاديمية.
و�أو�ص ��ت الدرا�س ��ة بعمل درا�سات �أخرى �أو�سع و�أ�شمل لبناء ر�ؤي ��ة �شاملة لمختلف م�ؤ�س�سات التعليم
العالي في الأردن في مجال االنترنت والتعلم االلكتروني ودورهما في �إعداد وتطوير البحث العلمي.
ون�شر الوعي بثقافة الإنترنت وا�ستخداماتها في مجاالت التعليم والتدريب واال�ست�شارات.
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«Internet culture and its role in education and scientific research from the point of veiw of
faculty members at the university«
This study aimed at identifying the internet culture and its role in education and scientific
research from the point of veiw of faculty members at University, According to the College,
experience and the academic rank variables.
The study society included(422) members of the teaching staff who works in the northern
colleges of Al Balqa applied university while the study sample consisted of (110) members of
the teaching staff who are selected randomly. A tool was developed to achieve the objectives
of the study, which has been to ascertain the veracity of the tool.
The results of the study showed that:
- The point of veiw of faculty members at university are significantly positive towards
Internet culture and its role in education.and scientific research.
- The existence of statistical differences at the level of (0.05 = ɑ) in the situations of faculty
members towards internet culture attributed to the experience, for the benefit of the highly
experienced people.
- The results showed no statistical differences at the level of (0.05 = ɑ) in the situation of the
faculty members attributed to the college and academic rank variables
According to the results of the study the researcher recommended to make
another wider and larger researches to build a comprehensive vision for higher educational
institutions in Jordan in the fields of internet & electronical teaching.

:مقدمة
عل ��ى الرغ ��م من �أنّ التلفزيون والمحطات الف�ضائية هي �أكث ��ر انت�شار ًا في العالم عموم ًا وفي
َ العال ��م العرب ��ي خا�صة �إال �أن انت�شار ما ي�سم ��ى بال�شبكة العنكبوتية
فاق ك َّل ت�ص� � ُّو ٍر حيث غلب على
القن ��وات الف�ضائي ��ة وعالم التلفزيون فلم يع ��د م�ستغرب ًا �أن ي�صبح الإنترنت يوم� � ًا بعد يوم الو�سيلة
الأ�سرع انت�شار ًا والأقوى ت�أثير ًا وال�سيما وقد ك�سر الإنترنت قاعدة (المر�سل والمتلقي المعمول بها
حيث.)في و�سائل الإعالم التقليدية) لت�صبح المعادلة �أقرب �إلى (الكل �صانع للخبر والكل متَلقٍّ له
التعلي ��ق على الأخبار والمدونات والمنتديات وغيرها م ��ن الو�سائل التي �أتاحها الإنترنت وال تتوافر
.(((في الو�سائل التقليدية
وي�شه ��د العال ��م تغيرات �سريعة ف ��ي مجال التكنولوجيا ت�ؤث ��ر في كل الجوان ��ب الإن�سانية ولم
تك ��ن التربية بمعناها ال�شامل بمن�أى عن تلك التغي ��رات العلمية والتكنولوجية و�أ�صبحنا ن�شه ُد ثور َة
معلوماتي ��ة غير م�سبوقة تط ��ور ًا تكنولوجي ًا هائ ًال لم تعد معها الأنم ��اط التقليدية في عملية التعلم
والتعليم قادرة على متابعة كل جديد ليمثل هذا تحدي ًا حقيقي ًا يواجه الدول النامية لذا يتوجب على
تلك الدول �أن ت�ستفيد من المميزات الجديدة التي يقدمها ذلك التطور التكنولوجي لتمكن �شعوبها
)2010، (علي-1
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م ��ن ا�ستيعاب المعرفة الجديدة وفهمه ��ا والتعامل معها ولتتمكن من اللحاق بركب الدول المتقدمة
ُخر َجه ��ا من �أزمتها التربوية
ولتحقي ��ق هذه الغاية �أخذت التربي ��ة بتقنية الإنترنت كتقنية حديثة لت ِ
الراهنة(((.
لق ��د �أعتمد نمو المجتمعات وبقا�ؤها على امتالك �أفرادها لمجموعة من المهارات الأ�سا�سية
الت ��ي تمكنهم من الحفاظ عل ��ى حياتهم وا�ستم ��رار وجودهم وبتطور المجتمع ��ات اكت�سب الأفراد
مه ��ارات جديدة جعلت الحي ��اة �أكثر �سهولة وكان من بين ما �أكت�سبه الأف ��راد العديد من المهارات
التعليمي ��ة �إال �أن ��ه من الواجب في وقتنا الحا�ض ��ر �أن ينظر �إلى العملية التعليمي ��ة �إلى �أنها �أكثر من
مج ��رد تعلُّم المهارات الأكاديمية واكت�س ��اب المادة الدرا�سية فهي عملية تهدف �إلى �إتاحة الفر�صة
�أمام المعلم والمتعلم ال�ستيعاب المعرفة المتقدمة و�إلى َخ ِلق اتجاه عقلي �أ�صلي مح ِّف ٍز على البحث
ف�ض�ل ً�ا عن �ضرورة االهتمام بتكوين االتجاهات والقيم واكت�س ��اب المهارات المختلفة التي تجاري
متطلب ��ات ع�صر التكنولوجيا الحديثة ومنها الإنترنت(((� .إذ ي�شهد العالم تغيرات �سريعة في مجال
التكنولوجي ��ا ت�ؤثر في كل الجوانب الإن�سانية ولم تعد عملية �إعداد البحوث العلمية بمعناها ال�شامل
بمن�أى عن تلك التغيرات العلمية والتكنولوجية و�أ�صبحنا ن�شهد ثورة معلوماتية غير م�سبوقة وتطور ًا
تكنولوجي� � ًا هائ�ل ً�ا لم َت ُعد معها الأنماط التقليدية في عملية التعل ��م والتعليم و�إنجاز البحوث قادرة
على متابعة كل جديد.
إ�شعاع ثقاف ��ي للمجتمع وقيم ًة ح�ضاري ًة ت�ساهم ف ��ي توجيه الأهداف في
ُت َع� � ُّد الجامع� � ُة مركز � ٍ
التق ��دم المادي وهي تمث ��ل �أهم ركائز التقدم االقت�صادي واالجتماع ��ي لتحقيق الرفاهية والرخاء
للمجتم ��ع ال ��ذي تخدم ��ه ،وهذا ما يف�س ��ر اهتمام العال ��م بالجامع ��ات والتعليم الجامع ��ي والبحث
العلم ��ي ذل ��ك االهتم ��ام ال ��ذي �شه ��ده العالم بعد الح ��رب العالمي ��ة الثاني ��ة ،والذي كان ��ت تعززه
التغيي ��رات المتالحقة والثورة المعلوماتي ��ة الأمر الذي دعا الجامعات �إلى �سرعة التكيف مع الواقع
وا�ستيع ��اب التكنولوجي ��ا الحديثة ومنها الإنترن ��ت لتتمكن من القيام بدوره ��ا المن�شود في التعليم
واع ��داد البحوث العلمية لتحقيق التنمية ال�شامل ��ة((( .ويعد �أ�ستاذ الجامعة م�س�ؤو ًال عن تج�سيد دور
الجامع ��ة في كافة المجاالت (التعلي ��م ،البحوث ،التدريب ،اال�ست�ش ��ارات )...وبنا ًء على ذلك ف�إن
لدور الأ�ستاذ الجامعي ثالثة �أبعاد هي :التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،فهو معلم وباحث
وقائد اجتماعي م�س�ؤول عن التغيير والتطوير في مجتمعه  .ونظر ًا لهذا الدور الذي ُيلقى على عاتق
( -1عبدالمنعم)2003،
�( -2أبو ها�شم)2004،
( -3حداد)2004،
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الأ�ستاذ الجامعي ولقدا�سة الر�سالة التي يحملها ولما ي�شهده العالم من ثورة معلوماتية وتكنولوجية
عجزت معها الأ�ساليب التقليدية عن تلبية احتياجاته ،فقد اعتبر ا�ستخدام التكنولوجيا المعا�صرة
�ضرور ًة ُم ِلح ًة وبخا�ص ��ة تكنولوجيا الحا�سوب ليتمكن من خزن المعلومات ومعالجتها وا�سترجاعها
وب ِّثه ��ا ،الأمر الذي يتيح له القيام بواجباته التعليمية والبحثي ��ة وتفعيل وظيفة الجامعة وتج�سيدها
لتحقيق الر�ضى والتقدم لمجتمعه(((.
وبنا ًء على ما تقدم فمن المهم ً معرفة ما �إذا كان �أع�ضاء هيئة التدري�س ي�ؤمنون ب�أن الإنترنت
و�سيل ��ة َق ّيمة ومفي ��دة لأغرا�ض التعليم والبحث العلم ��ي .فالتعرف على مواقفهم م ��ن هذه التقنية
الحديث ��ة �أ�صبح �ض ��رورة باعتبارها و�سيل ��ة تعلُّم وتعليم يتم م ��ن خاللها م�ضاعف ��ة فاعلية �أجهزة
الحا�س ��وب من خالل و�ض ��ع �أف�ضل المكتبات والمتاح ��ف والم�صادر الثقافي ��ة والبحثية في متناول
�أي ��دي �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س وطلبتهم م ��ن �أجل مواجهة التحدي ��ات الم�ستقبلي ��ة واال�ستفادة من
تكنولوجيا ع�صر المعلومات(((.
من هنا ت�أتي �أهمية التعرف على ثقافة االنترنت ودورها في التعليم و البحث العلمي من وجهة
َ
نظ ِر �أع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعة
م�شكلة الدرا�سة:
وعم ا�ستخدا ُمها في المراكز البحثي ��ة والأكاديمية المختلفة ومنها
ازدادت �أهمي ��ة الإنترنت َّ
الجامعات ،حيث يتيح �إ�ستخدام الإنترنت التعاون بين �أع�ضاء هيئة التدري�س في المجاالت البحثية
عل ��ى �إختالف بلدانهم ليوفر الوقت والمال ليطور ويح�س ��ن نوعية البحوث كما تعد الإنترنت �إحدى
�أ�ساليب التربية الحديثة ومطلب ًا مهم ًا في مجال البحث العلمي فهي م�صدر للمعرفة يزود الباحثين
بالمعلومات المتجددة في عالم �سريع التغير والتب ُّدل .فالإنترنت يتيح لآالف من الباحثين والدار�سين
االت�صال بالمختزنات الفكرية واال�ستفادة منها كما يتيح فر�صة اال�ستفادة من الإمكانات المعرفية
التي توفرها الجامعات وقواعد البيانات المختلفة عن طريق ك�سب المعارف عن بعد.
ولأنَّ االنترن ��ت م ��ن �أهم االختراع ��ات التي يمك ��ن ا�ستغاللها وا�ستثمارها ف ��ي عملية التعليم
والبح ��ث العلم ��ي بالجامعة ج ��اءت هذه الدرا�سة للتع ��رف على ثقافة االنترن ��ت ودورها في التعليم
والبحث العلمي من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعة في �ضوء متغيرات الكلية والخبرة
والرتبة الأكاديمية.
( -1التل)1997،
( -2باركي و�ستانفورد)2005،
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�أهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة �إلى التع ُّرف على:
.1مواقف �أع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعة من ثقافة الإنترنت ودورها في التعليم والبحث
العلمي.
.2الف ��روق في وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعة نحو ثقافة الإنترنت ودورها في
التعليم والبحث العلمي في �ضوء متغيرات :الكلية والخبرة والرتبة الأكاديمية.
ت�سا�ؤالت الدرا�سة:
.1م ��ا وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعة م ��ن ثقافة الإنترنت ودورها في التعليم
والبحث العلمي؟
.2ه ��ل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )ɑ = 0.05في وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
والخبرة وال ُّرتبة الأكاديمية؟
في الجامعة تُعزَ ى �إلى متغيرات الكلية ِ
�أهمية الدرا�سة ومبرراتها:
تنبع �أهمية الدرا�سة من عدة جوانب نظرية وعملية �أبرزها:
�.1أنَّ مو�ضوعه ��ا ُي َع ُّد واحد ًا من �أبرز مجاالت البح ��ث في علم االجتماع العام ،وعلم اجتماع
المعرف ��ة  ،والتكنولوجي ��ا والمجتم ��ع ،والم�ش ��كالت االجتماعي ��ة ،وعلم اجتم ��اع العولمة،
والخدمة االجتماعية في مج ��ال التعليم .ب�سبب التطورات الم�ستمرة التي ي�شهدها العالم
الي ��وم والتغي ��ر ال�سريع الذي طر�أ في كافة المجاالت مما جع ��ل الجانب التعليمي والبحثي
ي�ستجيب لهذا التطور التكنولوجي وي�ستخدم �أحدث الو�سائل التكنولوجية لتحقيق �أهدافه
ولمواكبة هذا التطور ويع ُّد الإنترنت �أهم هذه التطورات واالبتكارات حيث يتيح للم�ؤ�س�سات
التعليمية الح�صول على كل ما هو جديد ب�أقل تكلفة و�أقل جهد.
.2تنب ��ع �أهمية هذه الدرا�س ��ة �أي�ضا من �أهمي ��ة دور الجامعة في التنمي ��ة والتقدم بالمجتمع
وكونه ��ا مهتمة بالأ�ست ��اذ الجامعي الذي يعد الم�سئول الأول ع ��ن تج�سيد دور الجامعة في
التعليم والبحث والتدريب واال�ست�شارات في كافة المجاالت.
.3نظ ��ر ًا لأهمية توظيف الإنترن ��ت في التعليم والبحث العلمي جاءت ه ��ذه الدرا�سة للتعرف
على وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعة من ثقافة الإنترنت ودورها في التعليم
والبح ��ث العلمي في �ضوء متغي ��رات :الكلية والخبرة والرتب ��ة الأكاديمية.نظرا لما يوفره
االنترنت من خدمات وفوائد ومزايا عديدة.
96

.4قلة الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت هذا المو�ضوع في المجتمع الأردني وحتى تكون حافز ًا
لإجراء درا�سات �أخرى في هذا المجال ل�سد النق�ص الوا�ضح في هذا المو�ضوع.
م�صطلحات ومفاهيم الدرا�سة:
االنترن ��ت  :هي ماليين م ��ن نظم الحا�سوب و�شب ��كات منت�شرة حول العال ��م والمت�صلة معبع�ضها بوا�سطة خطوط هاتفية لت�شكل �شبكة عمالقة لتبادل المعلومات(((.
االتج ��اه -وجه ��ة النظر : -هي الم�شاع ��ر االنفعالية ومي ��ول اال�ستجابة ل ��دى �أع�ضاء هيئةالتدري� ��س مع �أو �ضد االنترنت( نا�صر.)2004،و هي �أفكار ومعتقدات ع�ضو هيئة التدري�س
نحو االنترنت.
ع�ضو هيئة التدري�س :هو الأ�ستاذ الجامعي الذي يعمل في جامعة البلقاء التطبيقية (كليات�إقليم ال�شمال) في العام الجامعي 2011/2010م.
الإطار النظري:
بد�أ الإنترنت في 1969/1/2م عندما �شكلت وزارة الدفاع الأمريكية فريق ًا من العلماء للقيام
موقع
بم�شروع بحثي عن ت�شبيك الحا�سبات وركزت التجارب على تجزئة الر�سالة ال ُمراد بع ُثها �إلى ٍ
مع َّي � ٍ�ن في ال�شبكة ومن َث ّم َن ُ
قل هذه الأجزاء ب�أ�شكال وط ��رق م�ستقلة حتى ت�صل مجمعة �إلى هدفها
وكان هذا الأمر يمثل �أهمية ق�صوى في �أمريكا وقت الحرب ،ففي حالة نجاح العدو في تدمير بع�ض
خطوط االت�صال في منطقة معينة ف�إن الأجزاء ال�صغيرة يمكن �أن توا�صل �سيرها من تلقاء نف�سها
ع ��ن �أي طري ��ق �آخر بديل �إلى خط النهاية وم ��ن ثم تطور الم�شروع وتحول �إل ��ى اال�ستعمال ال�سلمي
حي ��ث �أنق�سم عام 1983م �إل ��ى �شبكتين احتفظت ال�شبكة الأولى با�سمه ��ا الأ�سا�سي ()ARPANE
وبغر�ضه ��ا الأ�سا�س ��ي وهو خدم ��ة اال�ستخدامات الع�سكرية في حي ��ن �سميت ال�شبك ��ة الثانية با�سم
( )MILNETوخ�ص�ص ��ت لال�ستخدامات المدنية �أي تبادل المعلومات وتو�صيل البريد الإلكتروني
م ��ن ث ��م ظهر م�صطل ��ح (الإنترنت) حيث �أمكن تب ��ادل المعلومات بين هاتي ��ن ال�شبكتين وفي عام
1986م �أمك ��ن ربط �شبكات خم�سة مراك ��ز الكمبيوترات العمالقة و�أطلق عليها �أ�سم ()NSFNET
الت ��ي �أ�صبحت فيما بعد العمود الفقري وحجز الأ�سا� ��س لنمو وازدهار الإنترنت في �أمريكا ومن ثم
دول العام الأخرى(((.
تتمي ��ز �شبك ��ة الإنترنت بمزايا وفوائد عديدة يحظى بها قط ��اع التعليم والبحث العلمي تتمثل
ه ��ذه المزايا :المرونة في الزمان والمكان ،فكل م�شترك في �شبكة الإنترنت هو مالك لهذه ال�شبكة
( -1الفار)2002،
( -2علي)2010،
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ببعديه ��ا الزمان ��ي والمكان ��ي((( .وقلة الكلفة المادية ف ��ي الح�صول على المعلوم ��ات المطلوبة عبر
�شبكة الإنترنت((( ,والوفرة الهائلة في م�صادر المعلومات مثل الكتب الإلكترونية والدوريات وقواعد
البيان ��ات والمو�سوعات والمواق ��ع التعليمية((( .وتوفير فر�ص تعليمية غني ��ة وذات معنى((( ,وتوفير
المتع ��ة في التعلم والبحث لما فيها من تنوع في المعلومات والإمكانيات((( ,وتوفير معلومات حديثة
ومتجددة با�ستمرار((( ,و�سرع ��ة تبادل المعلومات((( ,و�سرعة التعلم ،بمعنى �أن الوقت المخ�ص�ص
للبح ��ث ع ��ن مو�ضوع عبر الإنترنت يكون �أقل بكثير مما تتطلبه الطريق ��ة التقليدية((( ,والتقليل من
التجري ��د ف ��ي التعلم والتقري ��ب من الواق ��ع والمالحظة الح�سي ��ة((( ,والح�صول عل ��ى �آراء العلماء
والمفكري ��ن والباحثي ��ن المتخ�ص�صين ف ��ي المجاالت المختلف ��ة(( .((1الهر�ش و�أخ ��رون.)2003،
االت�صال غير المبا�شر (غير المتزامن) با�ستخدام البريد الإلكتروني المطبوع �أو با�ستخدام البريد
ال�صوتي( .((1االت�صال المبا�شر (المتزامن) مع التخاطب الكتابي بوا�سطة الكتابة با�ستخدام لوحة
المفاتيح �أو عن طريق التخاطب بال�صوت وال�صورة(.((1
�أم ��ا عن الإنترن ��ت والتعليم:فنجد �أنَّ االعتم ��اد المكثف على الحا�س ��وب و�شبكاته في التعليم
ق ��د جع ��ل الإنترنت �ضيف ًا ال ي�ست�أذن للدخول �إلى الجامع ��ات والمدار�س ف�ض ًال عن دورها في �إعادة
تنظي ��م العملية التعليمية فتظهر بذل ��ك التوجيه للتعليم الجديد في �ض ��وء فل�سفة عملية عامة غير
مح ��دودة بزم ��ان �أو مكان( ،((1وبذلك يع ��د التعليم ب�صفة عامة من �أه ��م المجاالت الم�ستفيدة من
خدم ��ات الإنترن ��ت وقد �أو�ضحت �إحدى الدرا�س ��ات المتعلقة بم�ستخدمي �شبك ��ة الويب العالمية �أن
 %42منهم يعملون في مجال التعليم(.((1
�إن العدي ��د م ��ن الجامع ��ات �أ�صبحت تتي ��ح لأ�ساتذته ��ا وطلبته ��ا فر�صة ا�ستخ ��دام الإنترنت
( -1ال�سلطان ،والفنتوخ)1999،
 ( -2العمري)2002،
( -3الفقيه)2003،
( -4ال�سلطان ،والفنتوخ)1999،
 ( -5المو�سى والمبارك)2005،
 ( -6العمري)2002،
( -7الهر�ش و�أخرون)2003،
 ( -8المو�سى والمبارك)2005،
( -9ال�سلطان ،والفنتوخ)1999،
 ( -10العمري)2002،
( -11الفقيه)2003،
( -12العمري)2002،
( -13الفار)2002،
( -14الفقية)2003،
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لال�ستفادة من خدماتها التي يمكن �أن تقدمها والتي تتمثل في النقاط الآتية(((.
	.1ت�ساع ��د عل ��ى توفير �أكثر م ��ن طريقة في التدري�س فه ��ي مكتبة عالمية تتوف ��ر فيها جميع
الكتب والبرامج التعليمية.
 .2ت�ساعد على التعليم عن بعد وعلى �إيجاد جامعات بال جدران.
 .3تمكن من الح�صول على برامج تعليمية متخ�ص�صة ومتنوعة.
	.4تق ��دم خدمات الحوار والبريد الإلكتروني التي توف ��ر �إمكانية تكوين قناة حية بين الطلبة
والأ�ساتذة في مختلف دول العالم.
 .5ت�ساعد على التعليم التعاوني الجماعي.
	.6تع ��د مكان ًا مثالي ًا لح ��ل الواجبات و�إتمام الم�شاريع الدرا�سي ��ة و�إجراء الأبحاث فهي ت�ضع
معظم موارد المكتبات العالمية تحت ت�صرف الم�ستخدم.
 .7تعطي التعليم ال�صبغة العالمية والخروج من الإطار المحلي.
 .8ت�سهل تطوير محتوى المناهج والمعلومات الموجودة عبر الإنترنت.
	.9تمك ��ن من الح�صول على معلومات من المناه ��ج والتطوير الأكاديمي وطرائق التعليم من
خالل مركز �صادر المعلومات التعليمية.
 10توفر الجداول والخطط الدرا�سية و�سيا�سات القبول في الجامعات.
	11تع ��رف على نظم التعلي ��م واالتجاهات الحديثة في تعلم الم ��واد الدرا�سية في دول �أخرى
عربية و�أجنبية.
	12تمث ��ل و�سط ًا تعليمي ًا فعا ًال لتب ��ادل وجهات النظر وطرح الم�شكالت البحثية �سواء كان بين
الأ�ساتذة �أو بين الطلبة توفير ًا للوقت والجهد والمال.
 13تعد بمثابة نافذة يطل المعلمون والطلبة منها على العالم.
 14تنمي مهارات االت�صال ومهارات البحث عن المعلومات لدى المعلمين والطلبة.
وب ��ات وا�ضحا �أن ال ��دول المتقدمة تقفز بوتي ��رة مت�سارعة �صوب الع�ص ��ر الرقمي من خالل
االنخ ��راط ال�شامل في ع�صر المعلوماتية وعلى �سبيل المثال ف� ��إن الجامعة المفتوحة The Open
 Universityبلن ��دن ت�ستقط ��ب حلقاته ��ا الدرا�سية �أكث ��ر من  200000طالب حي ��ث تقوم الجامعة
با�ستعم ��ال وا�س ��ع للتكنولوجي ��ات الجديدة :يت ��م تقديم الدرو� ��س االفترا�ضية ،جنب ��ا �إلى جنب مع
( -1جرج�س،1999،الحيله،2004،الفقية)2003،
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المناق�ش ��ات الجماعية وت�صحيح الواجبات المنزلية عبر ال�شبك ��ة .ففي 1997ا�ستطاع الطالب �أن
يق ��ر�أوا ،ب�صورة يومية ،حوالى  150000ر�سال ��ة الكترونية خالل �أكثر من  5000محا�ضرة قدمتها
َّ
ال�شبكة(((.
وبناء عليه ف�إن ع�صر المعلوماتية يحمل بين جوانحه العديد من التحديات  ،التي تفر�ض على
ع�ض ��و هيئة التدري�س بالجامعة �أن ي�سع ��ى جاهدا لي�ضاعف جهده بغر�ض الرفع من قدراته وكفايته
العلمي ��ة بما ي�ستجي ��ب لطبيعة التح ��والت المت�سارعة المحيط ��ة بعمله التدري�س ��ي والبحثي .فدوره
المتج ��دد ف ��ي حقل ال يع ��رف ال�سكون والركون للراحة «يحت ��م عليه موا�صلة التعل ��م والنمو المهني
والتدري ��ب واكت�س ��اب المزيد من الكفايات التعليمية التعلمية لمواكب ��ة التغيرات والم�ستجدات التي
تطر�أ على مهنة التعليم وكفاياتها يوما بعد يوم �سواء عن طريق التدري�س �أو التعلم الذاتي»((( .ذلك
�أن تطوي ��ر منظوم ��ة التعليم الجامعي  ،يج ��ب �أن ي�أخذ في الح�سبان التوجه ��ات الم�ستقبلية لحركة
التط ��ور العلمي المتنامية  ،فا�ستخدامات �شبكات المعلومات �ستحدث ت�أثيرا جوهريا في المنظومة
التعليمي ��ة ب�أكملها ،حيث �سيتحول النظام التعليمي التقليدي المغل ��ق �إلى النظام التعليمي المفتوح
ال ��ذي يعتم ��د على �شبكات المعرف ��ة المتطورة ،كما �سي�صب ��ح التعلُّم الذاتي م ��دى الحياة من �أهم
ال�ص َي ِغ التعليمية وذلك لتحقيق فاعلية التعليم بين الأ�ستاذ الجامعي والطالب(((.
ِّ
و�س ُيم ِّك ��نُ اال�ستغ�ل�ال الر�شي ��د لالنترنت م ��ن الإ�سهام في تحقي ��ق الكثير من ه ��ذه النتائج
الإيجابي ��ة و ُيتي ��ح للأ�ست ��اذ الجامع ��ي ُفر�صة االنخ ��راط ب�شكل فاعل ف ��ي �سيرورة التح ��ول العلمي
المت�س ��ارع القائم على تفاعالت البحث المتوا�صل والك�ش ��ف العلمي ،مما يترتب عنه توا�صل �أف�ضل
ُي َم ِّك ��نُ من تطوير كفاء ِة ُع�ض ِو هيئة التدري�س وح�س � ِ�ن ممار�سته لوظيفته  ،من خالل �إتقان مهارات
البحث العلمي والقدرة على التحكم في المعلومات وت�سخيرها في خدمة الواقع.
وال�ش ��ك ف ��ي �أن المجتمع المعلومات ��ي ال ُيمكن بنا�ؤه في غياب الفك ��ر المعلوماتي  ،الذي يبد�أ
�إر�ساء دعائمه في المدار�س والجامعات باعتبارها النواة التي تغذي المجتمع وتنمي وعيه بالتعامل
مكنُ للأ�سات ��ذة في الجامع ��ة �أن ي�ستعينوا
والتفاع ��ل الإيجاب ��ي م ��ع ظهور ع�ص ��ر المعلوم ��ات� ،إذ ُي ِ
بالإنترن ��ت في �إنجاز درو�سهم و�إجراء بحوثهم العلمية وتبادل المعلومات العلمية فيما بينهم ،مهما
كان ��ت الم�سافات الجغرافي ��ة التي تف�صل بينهم ،مم ��ا يجعلهم يعاي�شون �أح ��دث التحوالت العلمية
(ويتموقع ��ون) ف ��ي قلب التطورات ،بل وي�سهمون في �صناعتها ،وال�سيم ��ا و�أن الب�شرية قاطب ًة تعي�ش
)Peterson,1996( -1
) Tarpley ,2001 ( -2
)TheArab dvisorsGroup,2003( -3
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الي ��وم ذروة ح�ض ��ارة المعلوم ��ات ،بما تعنيه من تج�سي ��ر الفجوة المعرفية وتحقي ��ق قفزات تنموية
نوعي ��ة ،غني عن البيان �أن الجامعة ومن خالله ��ا الأ�ستاذ الجامعي البد �أن تكون رائدة التح ُّول في
هذا المجال ،فهي وعاء المعرفة والج�سر الذي ينقل جديد الحياة العلمية �إلى المجتمع(((.
وف ��ي مج ��ال الإنترن ��ت والبحث العلم ��ي :يالحظ ان البح ��ث العلمي والدخول ال ��ى المكتبات
خدمات ف�أ�صبح من الي�سي ��ر على الباحث
العالمي ��ة م ��ن المجاالت التي تق ��دم لها �شبكة االنترن ��ت
ٍ
الدخ ��ول �إل ��ى دليل المكتبة الإلكتروني ��ة والبحث على رفوفها التي تحو َّلت �إل ��ى خزائن والتجول بها
للح�ص ��ول على المراجع المتخ�ص�صة الت ��ي ت�ساعد الباحث في �إعداد البح ��وث العلمية.ولقد تغير
مفه ��وم البحث العلمي في ظل وجود الإنترنت التي تطورت اهتماماتها بالمجاالت المختلفة للبحث
العلم ��ي فهي لم تقت�صر عل ��ى االهتمام ب�أبحاث العلوم الأ�سا�سية بل اهتمت ب�أبحاث العلوم التربوية
والإن�ساني ��ة واالجتماعية حي ��ث عر�ضت نتائج البحوث المختلفة و�أ�صب ��ح با�ستطاعة �أي باحث ن�شر
�أبحاثه العلمية على العالم �أجمع دون �أي قيود(((.
و�إنطالق� � ًا م ��ن الم�ستجدات العلمي ��ة والتكنولوجية في مج ��ال الإت�صال فق ��د �إزدادت �أهمية
الإنترنت في البحث العلمي حيث يتيح �إ�ستخدام الإنترنت التعاون في المجاالت البحثية ليوفر الوقت
والم ��ال ليطور ويح�سن نوعية البحوث((( كما تعد الإنترن ��ت �إحدى �أ�ساليب التعليم الحديثة ومطلب ًا
مهم ًا في مجال البحث العلمي فهي م�صدر للمعرفة يزود الباحثين بالمعلومات المتجددة في عالم
�سريع التغير والتبدل فالإنترنت يتيح لآالف من الباحثين والدار�سين االت�صال بالمختزنات الفكرية
واال�ستفادة منها كما تتيح فر�صة اال�ستفادة من الإمكانات المعرفية التي توفرها الجامعات وقواعد
البيان ��ات المختلف ��ة عن طريق ك�سب المع ��ارف عن بعد((( .وعلى الرغم من ذل ��ك ف�إن اال�ستخدام
العرب ��ي لل�شبك ��ة لغر� ��ض البحث العلمي ل ّما ير َت � ِ�ق بع ُد �إلى الم�ست ��وى الم�أمول ،فعل ��ى توا�ضع ن�سبة
م�ستخدم ��ي ال�شبك ��ة العرب ،ف�إن ما يزيد عل ��ى  %30منهم ي�ستغلون �إبحارهم ف ��ي الدرد�شة ،بينما
ال يتج ��اوز ن�صي ��ب البح ��ث العلمي في �أح�س ��ن الأحوال ن�سب ��ة  %3من ه� ��ؤالء الم�ستخدمين ،ح�سب
درا�س ��ة �أجرتها �إحدى المجالت العربية �أخير ًا .وقد بينت درا�سة حول تفاعل ال�شباب الإماراتي مع
االنترنت �أن دافع البحث عن المعلومات يمثل % 60.3يليه ا�ستخدام البريد االلكتروني ب،%58.1
الت�سلي ��ة ،%52.1الم�ساعدة في المنهج الد را�س ��ي  ، %51.2البحث العلمي %44الدرد�شة.%36.6
حي ��ث تعد ه ��ذه النتائج م�ؤ�شر ًا مهم ًا عل ��ى ت�صاعد الوعي لدى ال�شباب ب�أهمي ��ة ا�ستثمار محتويات
( -1كليب)2008،
( -2الفار)2002،

)Wang.1999( -3

( -4العمري)2002،
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االنترن ��ت ف ��ي الأغرا�ض العلمية والبحثي ��ة والدرا�سية .وال�ش ��ك في �أن الباحث الذي ي� � َو ُّد �أن يبقى
عل ��ى ِّاطالع كامل على ما يجري في حقل م ��ا� ،سيجد �أنه من الأجدى �أن ي�ستخدم محركات البحث
 Search Engineف ��ي قواع ��د البيانات الإلكترونية على �أن ينتظ ��ر ن�شر البحث من خالل م�صادر
تقليدية.
وتك�ش ��ف عملي ��ة االقتراب من راهن المدر�سة والجامعة ف ��ي الأردن عن واقع يت�سم بالعزوف
ع ��ن هذه التقني ��ة المهمة ،ب�سبب عدم القدرة عل ��ى ا�ستخدام الحا�سب والغي ��اب �شبه التام لثقافة
التعاط ��ي مع المعلوم ��ة الإلكترونية ،على الرغم من توافر الف�ض ��اءات المعلوماتية ولو ب�شكل ملتزم
�أحيان ��ا ؛ ناهي ��ك عن تف�شي ظاه ��رة ال�سطو على مختل ��ف المواقع واختال� ��س المعلومات منها دون
توف ��ر القدر المطلوب من الأمانة العلمية في النقل واالقتبا�س لدى زوار هذه المواقع ،مما ي�ستدعي
�ضرورة ت�أهيل م�ستعملي ال�شبكة الطالب والأ�ستاذ للتعامل بوعي وكفاءة و�أمانة مع ع�صر المعلومات
وا�ستيعاب ثورة المعرفة  ،لال�ستفادة من في�ضها في تطوير واقعنا الجامعي الراكد.
فالجامعات في معظم الدول العربية ما تزال م�ؤ�س�سات حديثة ورغم ما حققته من قفزات في
المج ��ال التعليمي � ،إال �أنها لم ت�صل �إلى �إح ��داث الأثر المطلوب في �أهداف التعليم العالي الأخرى
وبخا�صة في مجال البحث العلمي في العلوم الإن�سانية واالجتماعية .لقد حققت الجامعات العربية
الكم المطلوب للمجتمع العربي من الإخت�صا�صيين والمخت�صين ،لكنها لم ت�ستطع �أن تحقق النوع،
و�إن برزت على ال�ساحة �أحيانا بع�ض الإنجازات النوعية في هذا المجال ،لكنها لم تخرج عن كونها
ا�ستكم ��اال لمراح ��ل التعليم الت ��ي �سبقتها من حي ��ث المخرجات والأهداف الت ��ي حققتها .حيث لم
تتمك ��ن الجامع ��ات العربية من تحقيق المطلوب في مجال البحث العلم ��ي و�إقامة مراكز بحثية في
العلوم الإن�سانية واالجتماعية متخ�ص�صة(((.
وال�سيم ��ا في ع�صر العولمة الذي يفر�ض تحديات اقت�صادية وثقافية وح�ضارية  ،لذلك فمن
�أب ��رز المهام المنوطة بجامعة القرن الواحد والع�شري ��ن �أن تكون جامعة للمواطنة وينبغي �أي�ضا �أن
تنفتح الجامعة على العالم المهني و�أن ت�أخذ في اعتبارها الحاجات الحقيقية للمجتمع(((.
الدرا�سات ال�سابقة:
يحظى الإنترنت باهتمام كبير من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س في جميع الم�ؤ�س�سات التعليمية
�سواء كانت على م�ستوى المدار�س �أو على م�ستوى التعليم الجامعي .غير �أن الدرا�سات المتخ�ص�صة
ف ��ي مجال ��ي التعليم والبحث العلمي محدودة وغير متعمقة في واق ��ع المجتمع الأردني ب�شكل خا�ص
والعربي ب�شكل عام ،لذا �سيت ُّم ٌ
أحدث الدرا�سات التي تناولت جانب ًا من جوانب البحث
أهم و� ِ
عر�ض ل ِّ
) Bruce,1995( -1
Gallo,M andHorton,1994 -2
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في مو�ضوع درا�ستنا مرتبة تنازليا.
هدفت درا�سة ميداني ��ة ل�سلطان( )2010بعنوان «واقع ا�ستخدام االنترنت في البحث العلمي
و�س ُب � ِ�ل توظيفها واال�ستفادة م ��ن تطبيقاتها في
بالجامع ��ة» �إل ��ى �إلقاء ال�ضوء عل ��ى خدمة االنترنت ُ
البح ��ث العلم ��ي لدى �أع�ضاء هيئة التدري� ��س بالجامعة ،من خالل ا�ستط�ل�اع �آراء عينة من �أ�ساتذة
جامع ��ة تب�سة الجزائرية ،لمعرف ��ة واقع ا�ستخدامهم لالنترنت و�سب ��ل ا�ستثمارها في خدمةالبحث
منهج التحليل الو�صفي الذي ُي َع ُّد منا�سبا لطبيعة هذه الدرا�سة التي تهتم بتق�صي
العلم ��ي وقد ا ُّت ِب َع ُ
الآراء حول ا�ستخدامات االنترنت .وتو�صلت الدرا�سة الميدانية �إلى النتائج التالية:
 %60من �أفراد العينة ي�ستخدمون االنترنت ب�صورة م�ستمرة في االطالع على جديد المعلومات
ومواكبة التطورات العلمية في مجال تخ�ص�صاتهم  ،ن�سبة %57.69من المبحوثين ترى �أن االنترنت
قن ��اة توا�صل بحثي وعلمي ال غنى عنها بالن�سبة للأ�ست ��اذ الجامعي ،متو�سط ا�ستخدام الإنترنت 3
�ساع ��ات يوميا بالن�سبة للمبحوثين ،تمثل م�شكالت ب ��طء �سرعة ال�شبكة واالنقطاعات المتكررة في
االت�ص ��ال  ،م ��ن المعوقات التي تثير م�شكالت في وجه ن�شاط الأ�سات ��ذة البحثي عبر االنترنت ،كما
بين ��ت الدرا�س ��ة �أن % 50من المبحوثين ي ��رون �أن ثقافة اال�ستخدام الر�شي ��د لالنترنت كفيلة برفع
م�ستوى العائد المعلوماتي والمعرفي لدى الباحث.
وقام ال�شراري ( )2008بدرا�سة بعنوان «واقع ا�ستخدام الإنترنت في التدري�س من قبل �أع�ضاء
هيئ ��ة التدري� ��س في كلية التربية للبنات في القريات ومعوق ��ات ا�ستخدامها» وتكونت عينة الدرا�سة
م ��ن �أع�ضاء مجتمع الموجودين في الكلية خالل �إجراء الدرا�سة في العام الدرا�سي 2008/2007م
وكان عددهم ( )55ع�ضو هيئة تدري�س فتو�صلت الدرا�سة �إلى النتائج التالية:
	.1وجود فروق دا َّل ٍة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α =0.05بين المتو�سطات الح�سابية الخا�صة
بدرج ��ة ا�ستخ ��دام الإنترنت في مج ��ال التدري�س تعزى لمتغير الرتب ��ة الجامعية ول�صالح
رتب ��ة �أ�ستاذ في حين ل ��م يثبت وجود فروق في مجال المعوقات الت ��ي تواجه �أع�ضاء هيئة
التدري�س في �أثناء ا�ستخدامه للإنترنت تعزى لمتغير الرتبة الجامعية.
	.2وج ��ود فروق دالة �إح�صائية عن ��د م�ستوى ( )α =0.05بين المتو�سطات الح�سابية يعزى
لمتغير الجن�س ول�صالح �أع�ضاء هيئة التدري�س من الإناث مقارنة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س
من الذكور.
 .3وجود فروق دالة �إح�صائي ًا على م�ستوى ( )α =0.05بين المتو�سطات الح�سابية الخا�صة
بدرج ��ة التعوي ��ق التي تواجه �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س في �أثناء ا�ستخدامه ��م للإنترنت تعزى لمتغير
الم�ؤه ��ل العلم ��ي ول�صالح م�ست ��وى البكالوريو�س في حين لم يثبت وجود ف ��روق على بقية المجاالت
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تعزى لمتغير الم�ؤهل العلمي.
وفي درا�سة قام بها محمد وال�شيخ وعطية ( )2006هدفت �إلى الك�شف عن معوقات ا�ستخدام
التعل ��م الإلكترون ��ي م ��ن وجهة نظر طلب ��ة الجامع ��ة الها�شمية والتع ��رف على �أثر كل م ��ن الجن�س
والكلي ��ة والخبرة ف ��ي الإنترنت في هذه المعوق ��ات بلغت عينة الدرا�س ��ة ( )600طالب من م�ستوى
البكالوريو� ��س و�إ�ستخدمت �إ�ستبان ��ة مكونة من ( )39فقر ًة و�أظهرت النتائج �أن جميع فقرات الأداة
�شكلت معوقات للتعلم الإلكتروني وكانت هناك فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى �إلى الكلية على المعوقات
الت ��ي تتعل ��ق بالجامعة وعلى المعوق ��ات الإدارية والأكاديمي ��ة وعلى المعوقات الت ��ي تتعلق بالطالب
والأداة ككل بينم ��ا ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا على المعوقات التي تتعلق بالتعلم الإلكتروني تعزى
�إلى الكلية على جميع المجاالت وظهرت فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى �إلى الجن�س ل�صالح الإناث كما
ظه ��رت فروق دالة �إح�صائي ًا على متغير الخبرة في الإنترنت بين �أ�صحاب الخبرة الكبيرة والقليلة
و�أ�صحاب الخب ��رة المتو�سطة والقليلة ل�صالح �أ�صحاب الخبرة القليل ��ة في المجالين الأول والثاني
والأداة ككل مما �أظهر فروق ًا دالة �إح�صائي ًا بين �أ�صحاب الخبرة المتو�سطة والقليلة ل�صالح الأخير
في المجال الرابع و�أ�سفرت النتائج عن تقديم بع�ض التو�صيات.
�أم ��ا درا�سة العمري ( )2005فقد كان عنوانها «مدى ا�ستخدام �شبكة الإنترنت على �أ َّنها �أداة
لجم ��ع البيانات لأغرا�ض البح ��ث العلمي وما هي معيقات ا�ستخدامها ل ��دى �أع�ضاء هيئة التدري�س
ف ��ي كلي ��ة التربية في جامعة اليرموك» ولجم ��ع البيانات تم توزيع الإ�ستبان ��ة على ( )60ع�ضو ًا من
هيئ ��ة التدري�س خ�ل�ال العام الدرا�س ��ي 22005/2004م وتو�صل ��ت الدرا�سة �إل ��ى �أن جميع �أع�ضاء
هيئ ��ة التدري�س ي�ستخدم ��ون �شبكة الإنترنت و�أنه توجد ف ��روق دالة �إح�صائي ًا عن ��د م�ستوى الداللة
( )α≥0.05في اال�ستفادة من �شبكة الإنترنت تعزى �إلى متغير المعرفة باللغة الإنجليزية ل�صالح
الق ��درات الممت ��ازة ووجود ف ��روق دالة �إح�صائي ًا عن ��د الم�ستوى ( )α ≥0.05ف ��ي الإ�ستفادة من
الإنترنت على �أنها �أداة لجمع البيانات لأغرا�ض البحث العلمي تعزى �إلى متغير المعرفة الحا�سوبية
ل�صال ��ح �أ�صحاب المعرفة الحا�سوبي ��ة المتو�سطة وتمثل �أكثر مجاالت اال�ستف ��ادة من الإنترنت في
متابع ��ة الجديد ف ��ي مجال التخ�ص� ��ص و�أكثر معيق ��ات ا�ستخ ��دام الإنترنت المتعلق ��ة بع�ضو هيئة
التدري� ��س في عدم توافر الوقت الكافي ال�ستخدامه ��ا بينما تمثلت �أكثر المعيقات المتعلقة بال�شبكة
ف ��ي ن ��درة توافر الن�صو�ص الكامل ��ة لكثير من البح ��وث والمقاالت وكانت �أكث ��ر المواقع ا�ستخدام ًا
لأغرا�ض البحث العلمي موقع (.)yahoo
وقام ال�شريف ( )2004بدرا�س ٍة عنوانها «مدى �إ�ستخدام طلبة الدرا�سات العليا للإنترنت في
طالب وطالب ٍة ممن يدر�سون في جامعة
جامعة الملك عبدالعزيز» وتكونت عينة الدرا�سة من (ٍ )206
المل ��ك عبدالعزيز حيث تم �إختيارهم على الطريقة الع�شوائية وتم �إعداد �إ�ستبانة وزعت على عينة
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الدرا�س ��ة و�أظهرت نتائ ��ج الدرا�سة �أن ما ن�سبته ( )%94.5من طلب ��ة الدرا�سات العليا ي�ستخدمون
الإنترن ��ت ب�ش ��كل م�ستم ��ر و�أن ما ن�سبت ��ه ( )44.7ي�ستخدمونها ب�ش ��كل متقطع ومتباع ��د و�أن �أبرز
جوان ��ب الإ�ستفادة من الإنترنت من وجهة نظر الطلبة كانت �إر�سال و�إ�ستقبال الر�سائل الإلكترونية
الن�صي ��ة من خالل البريد الإلكتروني والدخ ��ول �إلى مواقع الجامعات والمكتبات وا�ستخدام البريد
الإلكتروني لتبادل و�إنجاز الواجبات التي يتم تكليفهم بها.
و�أج ��رى البطران ( )2003درا�س ��ة بعنوان «واقع ا�ستخدام الإنترنت ف ��ي الجامعات الأردنية
الخا�صة في منطقة ال�شمال من وجهة نظر الطلبة واتجاهاتهم نحوها» وبلغت عينة الدرا�سة ()752
طالب� � ًا وطالبة ت ��م اختيارهم بالطريق ��ة الع�شوائية الطبقي ��ة وا�ستخدم الباحث في ه ��ذه الدرا�سة
ا�ستبان ��ة مكونة من �أربعة مج ��االت( :معلومات عامة ،مدى اال�ستخ ��دام ،المعوقات ،والإتجاهات)
و�أ�ش ��ارت نتائ ��ج الدرا�سة �إل ��ى �أنَّ اتجاهات الطلب ��ة نحو �إ�ستخ ��دام الإنترنت �إيجابي ��ة وعالية كما
�أظه ��رت عدم وجود فروق في اتجاهات الطلبة تعزى لمتغي ��ري الجامعة والجن�س و�أظهرت النتائج
وجود فروق في �إتجاهات الطلبة تعزى لمتغير الكلية ول�صالح طلبة الكليات العلمية.
وهدفت درا�سة كراج (� )Craig.2002إلى التعرف على توجهات مدر�سي العلوم نحو الإنترنت
وتقنية المعلومات عموم ًا و�أخذت عينة الدرا�سة لمدر�سي العلوم في المدار�س الثانوية بوالية نيفادا
الأمريكي ��ة و�أظه ��رت نتائ ��ج الدرا�سة �أن انطباع ��ات المدر�سين كان ��ت �إيجابية نح ��و الإنترنت و�أن
�إتجه ��ات المدر�سي ��ن حديثي العهد بالمهنة كانت �أكث ��ر �إيجابية من �إتجاه ��ات �أولئك الذين ق�ضوا
فترة زمنية �أطول في المهنة.
كما �أجرى لي ( )Lee.2002درا�سة هدفت �إلى تحديد مدى ا�ستعداد هيئة التدري�س في عدد
م ��ن المعاهد التقنية في تايوان لتبني فك ��رة ا�ستخدام الإنترنت داخل ف�صولهم الدرا�سية في �ضوء
م ��ا لديهم من معارف ومه ��ارات وفي �ضوء تواف ��ر الم�صادر والدعم الم ��ادي والمعنوي وتطبيقات
الإنترن ��ت وق ��د ا�ستخدم الباح ��ث ا�ستبانة لجم ��ع المعلومات ودر� ��س �أثر متغي ��رات العمر والجن�س
والخب ��رة والتخ�ص�ص وق ��د �أظهرت نتائ ��ج الدرا�سة اال�ستع ��داد والتحم�س الكبيري ��ن والإتجاهات
الإيجابي ��ة نحو �إ�ستخدام الإنترنت كما �أظهرت الدرا�سة فروق ًا ذات داللة �إح�صائية تبع ًا لمتغيرات
الدرا�سة.
و�أجرى ال�شايب ( )2001درا�سة عنوانها «واقع ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعات
الأردني ��ة للإنترن ��ت واتجاهاتهم نحوه ��ا» والتي هدفت �إلى التع ��رف على واقع ا�ستخ ��دام �أع�ضاء
هيئ ��ة التدري�س في الجامع ��ات الأردنية للإنترن ��ت واتجاهاتهم نحوها وقد �شم ��ل مجتمع الدرا�سة
جمي ��ع اع�ضاء الهيئة التدري�سية في م�ؤ�س�س ��ات التعليم العالي االردنية لعام الجامعي 2001/2000
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تدري�س وتكونت عين ��ة الدرا�سة من ()282ع�ضو هيئة تدري�س
والبل ��غ عددهم ( )4345ع�ض َو هيئ ِة
ٍ
ت ��م اختيارهم بالطريق ��ة الع�شوائية العنقودية وا�ستخدم الباح ��ث ا�ستبانة مكونة من ( )120فقرة
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنَّ اتجاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو الإنترنت �إيجابية ويعززها امتالك
قدرات قوية في اللغة االنجليزية وخبرة حا�سوبية كبيرة .
يت�ضح من خالل الدرا�سات ال�سابقة �أن �أغلب هذه الدرا�سات ركزت على االهتمام بالإنترنت
وواق ��ع اال�ستخدام له مثل درا�سة (ال�شراري ، 2007،العنزي ، 2006،ال�شريف  .)2004،وان هناك
بع� ��ض الدرا�سات تناول ��ت مو�ضوع االتجاهات نحو االنترنت مثل درا�س ��ة كل من (الزومايا،2001 ،
وك ��راج  ،) 2002،وجمع ��ت بع�ض الدرا�سات بين مو�ضوع االتجاه ��ات نحواالنترنت وواقع ا�ستخدام
االنترن ��ت مث ��ل درا�سة كل من (البطران  ،2003 ،ال�شاي ��ب  .) 2001،واعتمدت الدرا�سات ال�سابقة
على اال�ستبانة وحدها ك�أداة للدرا�سة با�ستثناء درا�سة (خزاعلة والجوارنة ) 2006 ،حيث اعتمدت
على المقابلة واال�ستبانة .وتنوعت المتغيرات التي اعتمدت عليها الدرا�سات ومعظمها اعتمد على:
الخب ��رة ،والجن�س ،الكلي ��ة ،والرتبة الأكاديمية ،والتخ�ص�ص .وقد تمي ��زت درا�ستنا عن غيرها من
الدرا�سات في �سعيها للتعرف على وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو ثقافة االنترنت في مجالي
التعلي ��م والبحث العلمي ف ��ي جامعة تقوم فل�سفتها بالتركيز على الجوان ��ب التطبيقية العملية �أكثر
م ��ن النظري ��ة ،وهي جامعة (البلقاء التطبيقية)� .إ�ضافة �إلى ه ��ذه الدرا�سة �ستحاول �أن تقر�أ واقع
ا�ستخدام الأ�ستاذ الجامعي لتطبيقات �شبكة الإنترنت في مجال حيوي متمثال في التعليم و البحث
العلم ��ي وذلك باعتماد النظرية الوظيفية,و نظرية اال�ستخدامات واال�شباعات ب�شكل �أ�سا�سي ،التي
ته ��دف �إل ��ى التعرف على ا�ستخدام ��ات الجمهور لو�سائ ��ل االت�صال �ضمن و�سائ ��ل �أخرى متواجدة
ف ��ي المحي ��ط تلبي احتياجات ��ه وتحقق �أهدافه .مع العل ��م �أن هذه النظرية �صنف ��ت دوافع التعر�ض
لو�سائ ��ل الإعالم في فئتين وهما :دوافع منفعية :وت�ستهدف التعرف على الذات ،واكت�ساب المعرفة
والمعلوم ��ات ،الخب ��رات و جميع �أ�ش ��كال التَّعلُّم بوجه عام والتي تعك�سها ن�ش ��رات الأخبار والبرامج
التعليمي ��ة والثقافية .دوافع طقو�سية :وت�ستهدف تم�ضية الوق ��ت ،اال�سترخاء ،ال�صداقة والألفة مع
(((
الو�سيلة والهروب من الم�شكالت
منهج َّي ُة الدرا�سة و�إجراءا ُتها
�أ�سلوب الدرا�سة:
ت ��م ا�ستخدام منه ��ج الم�س ��ح االجتماعي بالعين ��ة بالإ�ضافة �إل ��ى المنهج الو�صف ��ي والمنهج
الإح�صائ ��ي لغاي ��ات الك�شف ع ��ن وجهة نظ ��ر المبحوثين من ثقاف ��ة االنترنت في مجال ��ي التعليم
والبحث العلمي في �ضوء بع�ض المتغيرات.
( -1هاجر)2007,
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مجتمع الدرا�سة:
تك� � َّونَ مجتم� � ُع الدرا�سة من �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س العاملي ��ن في جامعة البلق ��اء التطبيقية
للف�ص ��ل الدرا�س ��ي الأول للع ��ام الجامع ��ي (2011/2010م) في كلي ��ات �إقليم ال�شم ��ال (عجلون،
الح�ص ��ن� ،إربد) والبالغ عددهم ( )422ع�ضو هيئة تدري�س موزعين ح�سب الكلية عجلون (.)126
الح�صن (� .)175إربد(.)121
عينة الدرا�سة:
ت ��م �سحب عينة ع�شوائية وبن�سب ��ة  %50من مجتمع الدرا�سة وبواق ��ع  211مبحوث ًا ،وتم توزيع
اال�ستم ��ارات عليه ��م باليد �أو م ��ن خالل ر�ؤ�ساء الأق�س ��ام الأكاديمية في الفت ��رة من 2010/11/2
�إل ��ى  ،2011/1/3وتكونت عينة الدرا�سة النهائية م ��ن  112مبحوث ًا بعدما رف�ض بع�ضهم التعاون ،
وا�ستبعدت اال�ستمارات غير المكتملة البيانات.
�آداة الدرا�سة:
بع ��د الإطالع على الدرا�سات ال�سابقة والنتائج النظرية ،ت ��م تطوير ا�ستبانة موجهة لأع�ضاء
هيئ ��ة التدري� ��س في جامعة البلق ��اء التطبيقية تك َّونت م ��ن جزئين :الج ��زء الأول بيانات �شخ�صية
و�أ َّم ��ا الج ��زء الثاني فهو وجهة نظرهم نحو ثقافة الإنترنت في مجال ��ي التعليم والبحث العلمي وقد
تك� � َّونَ م ��ن ثالثين فقر ًةُ ،و ِ�ض ��ع �أمام ك ّل منها مقيا�س مك َّو ٌن من خم� ��س درجات هي (موافق ب�شدة،
مواف ��ق ،محايد ،معار�ض ،معار�ض ب�شدة) و�أعطي لها مي ��زان تقديري ( )1،2،3،4،5على التوالي
وقد عك�ست عند الفقرات ال�سالبة.
�صدق الأداة وثباتها:
تم عر�ض الأداة في �صورتها الأولية على مجموعة من المح ِّكمِ ين من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص
وتم اجراء التعديالت ،بحيث ظهرت الأداة ب�صورتها النهائية .وللتحقق من ثبات الأداة تم توزيعها
َّ
على عينة ا�ستطالعية من مجتمع الدرا�سة ،وتم ح�ساب الثبات عن طريق معادلة()kronbag alfa
(كرومباخ الفا) وكان معامل الثبات  0,791وهي مقبولة في مثل هذه الدرا�سات.
اال�ساليب الإح�صائية الم�ستخدمة:
لق ��د تم ا�ستخ ��دام مجموعة من االختبارات االح�صائية ح�سب طبيع ��ة �س�ؤال الدرا�سة ،حيث
تم ا�ستخدام االو�س ��اط الح�سابية والإنحرافات المعيارية لمعرفة وجهة نظر المبحوثين نحو ثقافة
االنترن ��ت ،كما تم ا�ستخ ��دام اختبارات لمعرفة �أث ��ر الكلية على وجهة نظ ��ر المبحوثين نحو ثقافة
االنترن ��ت  .في حين تم ا�ستخدام اختبار تحليل التباين الآحادي لمعرفة �أثر متغير الخبرة والرتبة
االكاديم ��ة .وقد تم ا�ستخدام اختبار (توكي) لمعرفة الفروق بين م�ستويات المتغير الم�ستقل الذي
له �أكثر من م�ستويين مثل الخبرة والرتبة االكاديمية.
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عر�ض النتائج ومناق�شتها:
 المحور االول :خ�صائ�ص عينة الدرا�سةم ��ن �أج ��ل و�صف عينة الدرا�سة فقد تم ح�س ��اب التكرارات والن�سب المئوي ��ة كما في الجدول
رقم ()1
جدول رقم ( )1و�صف عينة الدرا�سة
المتغير
الكلية
الرتبة

الخبرة(التعامل) مع االنترنت

م�ستوياته
علمية
ان�سانية
ا�ستاذ
م�شارك
م�ساعد
مدر�س
عالية
متو�سطة
�ضعيفة

التكرار
46
66
1
9
43
59
43
57
12

الن�سبة
41,1
58,9
1
8
38,4
52,7
38,4
50,9
10,7

يتبين من الجدول ال�سابق �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س في الكليات العلمية بلغ  46ع�ضو ًا وبن�سبة
 ،%41,1في حين كان عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س في الكليات الإن�سانية  66وبن�سبة .%58,9
ويبي ��ن الجدول نف�سه �أن الرتبة الأكاديمي ��ة لأ ع�ضاء هيئة التدري�س كانت  %1من رتبة �أ�ستاذ
 %8م ��ن رتب ��ة �أ�ستاذ م�شارك و  38,4من رتبة �أ�ستاذ م�ساعد ،في حين كان من رتبة مدر�س % 52,9
من مجموع اع�ضاء هيئة التدري�س.
ويت�ضح من الجدول نف�سه خبرة �أع�ضاء هيئة التدري�س في التعامل مع االنترنت كانت %38,4
بدرجة عالية % 50,9 ،بدرجة متو�سطة ،في حين كانت  %10,7بدرجة �ضعيفة.
 المح��ور الثان��ي :ثقاف ��ة االنترن ��ت ودورها في التعلي ��م و البحث العلمي م ��ن وجهة نظر�أع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعة
اوال :لقيا�س وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو ثقافة االنترنت ودورها في التعليم والبحث
العلم ��ي فقد تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية واالنحراف ��ات المعيارية لفقرات الأداة وللأداة ككل
كما في الجدول (:)2
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جدول ( )2الأو�ساط الح�سابية واالنحرافات المعيارية لفقرات وجهة نظر
المبحوثين نحو ثقافة االنترنت وللأداة ككل
رقم
الفقرة
31

ن�ص الفقرة
�أرى �أن �شبكة الإنترنت تنمي العالقات بين
الباحثين في �شتى �أقطار العالم
�أرى �أن �شبكة الإنترنت تك�سر الحواجز �أمام
تبادل المعلومات وتداولها
�أتمنى �إ�صدار ن�شرة �إر�شادية دورية داخل
الجامعة حول الإنترنت
يزيد ا�ستخدام الإنترنت من كفاءة ع�ضو
هيئة التدري�س
ي�ساعد ا�ستخدام الإنترنت في �إك�سابي
معارف جديدة
�أجد المتعة في قراءة البحوث المن�شورة
على �شبكة الإنترنت
تعد �شبكة الإنترنت م�صدر تعلم غير
�ضروري لع�ضو هيئة التدري�س
يمكنني ا�ستخدام الإنترنت من متابعة
البحوث العلمية المن�شورة على ال�شبكة

العدد ترتيب الو�سط االنحراف
الفقرات الح�سابي المعياري
112

1

4.214

884.

112

2

4.214

776.

112

3

4.196

898.

112

4

4.178

749.

112

5

4.160

800.

112

6

4.116

835.

112

7

4.107

873.

112

8

4.071

706.

112

9

4.071

992.

112

10

4.053

814.

112

11

4.044

933.

112

12

4.008

1.094

112

13

3.991

1.044

45

�أ�شجع زمالئي على ا�ستخدام الإنترنت

112

14

3.973

1.026

50

يزيد ا�ستخدام الإنترنت من �إنتاجية ع�ضو
هيئة التدري�س

112

15

3.973

962.

56
39
49
36
30
44
48
38
47
27
33
42

�أ�شعر بالملل عند ا�ستخدام الإنترنت
�أرى �أنه من ال�ضروري بذل جهود حقيقية
للتدرب على الإنترنت
تزداد ثقتي بنف�سي عندما �أ�ستخدم
الإنترنت
�أ�شعر �أن ا�ستخدام الإنترنت ينمي لدي
مهارة البحث
�أرى �أنه من ال�ضروري ت�شجيع الطلبة
وتوجيههم نحو ا�ستخدام الإنترنت

109

55
54
52
28
53
41
35
46
32
34
43
29
37

�أرى �أن �شبكة الإنترنت و�سيلة فعالة في
التعليم الجامعي عن بعد
�أرحب ب�إ�ستخدام �شبكة الإنترنت في
الدعاية والإعالن لدور الن�شر ومراكز 112
البحوث
ت�ساعد �شبكة الإنترنت على �إكت�ساب طرق
112
جيدة في التعلم

16

3.964

929.

112

17

3.946

878.

18

3.937

785.

�أرغب في ا�ستخدام الإنترنت في تدري�سي 112

19

3.928

983.

112

20

3.901

848.

112

21

3.901

889.

112

22

3.892

980.

112

23

3.303

1.121

112

24

3.294

1.070

112

25

2.839

1.270

26

2.625

1.194

27

2.589

1.119

28

2.526

1.280

29

2.464

1.272

30

2.321

1.140

3.693

359.

�أتمنى �أن تتبنى الجامعات فكرة دمج
الإنترنت في الأن�شطة التدري�سية
�أ�شعر بالمتعة عندما �أ�ستمع �إلى
المتخ�ص�صين في مجال الإنترنت
�أرغب في الم�شاركة في الم�ؤتمرات
والندوات العلمية عبر الإنترنت
�أف�ضل ا�ستخدام المواد المطبوعة على
ا�ستخدام الإنترنت
�أن�صح بعدم الثقة بما ين�شر على الإنترنت

ال ت�ساوي مكا�سب الإنترنت تكاليفها
تعد �شبكة الإنترنت م�صدر تعلم غير
112
�ضروري لع�ضو هيئة التدري�س
�أبتعد في ا�ستخدام الإنترنت في التعلم لأنه
112
ال يثير اهتمامي
�أ�شعر بالملل عند ا�ستخدام الإنترنت

112

�أبتعد عن ا�ستخدام الإنترنت لأن �أ�ضرارها
40
�أكثر من فوائدها
�أرى �أن ا�ستخدام �شبكة الإنترنت م�ضيعة
51
112
للوقت وهدر للجهد
112
الكلي
112

يت�ضح من الجدول ال�سابق �أن توجهات اع�ضاء هيئة التدري�س نحو ثقافة االنترنت ودورها في
التعليم والبحث العلمي كانت ايجابية بدرجة كبيرة  ،حيث بلغ الو�سط الح�سابي للأداة ككل 3,693
وبانحراف معياري 0,359
110

ه ��ذا وق ��د بين الجدول نف�س ��ه �أن الو�سط الح�سابي للفق ��رات ،40 ،37 ،29 ،43 ،34 ،32 ،46
 51كانت تترواح ما بين  3,303 – 2,321في حين كانت الأو�ساط الح�سابية لبقية الفقرات مابين
 4,214 -3,892وهي توجهات ايجابية بدرجة كبيرة.
يوج ُد فرو ٌق ذات دالل ٍة �إح�صائية في
ثاني ًا :للإجابة عن ال�س�ؤال الثاني والذي ين�ص على «هل َ
وجه ��ة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س تع ��زى للمتغيرات الكلية والخبرة والرتب ��ة الأكاديمية؟» فقد تم
ا�ستخدام مجموعة من االختبارات كما يلي:
	.1لمعرف ��ة �أثر الكلية عل ��ى وجهة نظر اع�ضاء هيئ ��ة التدري�س نحو ثقاف ��ة االنترنت فقد تم
ا�ستخدام اختبارا ت كما في الجدول رقم ()3
جدول رقم ()3
نتائج ا�ستخدام اختبارا ت لمعرفة اثر الكلية على وجهة نظر اع�ضاء هيئة التدري�س
المتغير

الكلية

العدد

االتجاهات

علمية
�إن�سانية

46
66

الو�سط االنحراف ت
الح�سابي المعياري
0.884 27525. 3.7297
40787. 3.6687

درجة
الحرية
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م�ستوى
الداللة
0.379

يتبي ��ن من الجدول ال�سابق ان ��ه ال توجد فروق في توجهات اع�ضاء هيئ ��ة التدري�س نحوثقافة
االنترن ��ت حيث بلغ ��ت قيمة ت  0,884وهي غير دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة �ألفا اقل �أو ي�ساوي
 0,05بمعن ��ى �أن اع�ض ��اء الهيئ ��ة التدري�سية �س ��واء من الكلي ��ات العلمية �أو الإن�ساني ��ة ينظرون �إلى
ا�ستخ ��دام االنترنت بدرجة واحدة  ،وقد تم اال�ستعانة باختبار (مان وتني) للت�أكد من النتيجة كما
في الجدول رقم ()17
جدول رقم ()4
نتائج اختبار (مان وتني) لمعرفة �أثر الكلية على وجهة نظر اع�ضاء هيئة التدري�س
االتجاهات
1305.000
207.

مان وتني
م�ستوى الداللة

يبي ��ن الج ��دول �أنَّ قيمة (مان وتني) قد بلغت  1305وهي غي ��ر دالة �إح�صائيا ،وهذا ما ي�ؤكد
اختبار لمعرفة اثر الكلية على وجهة نظر المبحوثين.
	.2لمعرف ��ة اث ��ر الخبرة على توجه ��ات اع�ضاء هيئة التدري� ��س نحو ثقاف ��ة االنترنت فقد تم
ا�ستخدام اختبار تحليل التباين الآحادي كما في الجدول رقم ()5
111

جدول رقم ()5
نتائج ا�ستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي لمعرفة اثر متغير الخبرة على توجهات اع�ضاء
هيئة التدري�س نحو ثقافة االنترنت
م�صدر التباين
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
الكلي

مجموع
المربعات

درجة الحرية و�سط المربعات

1.388

2

694.

12.935
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119.

14.323

111

ف

م�ستوى الداللة

5.848

004.

يتبي ��ن من الجدول ال�سابق ان ��ه يوجد فروق في وجهة نظر اع�ضاء هيئ ��ة التدري�س نحوثقافة
االنترن ��ت تعزى لمتغي ��ر الخبرة حيث بلغت قيمة ف  5,848وهي دال ��ة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة
�ألف ��ا اق ��ل �أو ي�ساوي  0,05ولمعرفة الف ��روق بين م�ستويات متغير الخبرة فق ��د تم ا�ستخدام اختبار
(توكي) كما في الجدول ()19
جدول ()6
نتائج اختبار توكي لمعرفة الفروق بين م�ستويات متغير الخبرة
(الخبرة �أ

الخبرة ب

الفرق بين �أ و ب

عالية

متو�سطة

21073.

�ضعيفة

28734.

يتبي ��ن من الج ��دول ال�سابق انه يوج ��د فروق بين الم�ست ��وى العالي وبين كل م ��ن الم�ستويات
المتو�سط ��ة والم�ستوي ��ات ال�ضعيف ��ة ول�صال ��ح الم�ستوى العالي ،حي ��ث بلغ الفرق بي ��ن المتو�سطات
 0,287 ، 0,210على التوالي.وقد تم اال�ستعانة باختبار ولك�سون للت�أكد من النتيجة كما في الجدول
رقم(.)7
جدول رقم ()7
نتائج اختبار ولك�سون لمعرفة �أ َث ِر ُمتغ ِّير الخبرة
على توجهات اع�ضاء هيئة التدري�س نحو ثقافة االنترنت
الخبرة  -االتجاهات
Z

)-9.137(a

م�ستوى الداللة

.000
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يتبي ��ن من الجدول ال�سابق �أن قيم ��ة (ولك�سون) كانت  9,137وهي دا َّل� � ٌة �إح�صائي ًا ،وهذا ما
ي�ؤكد اختبار تحليل التباين الأحادي لمعرفة اثر الخبرة على وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 .1لمعرف ��ة �أ َثر متغي ��ر الرتبة على توجهات اع�ضاء هيئة التدري� ��س فقد تم ا�ستخدام اختبار
تحليل التباين الآحادي كما في الجدول رقم()8
جدول رقم ()8
نتائج اختبار �أ َث ِر متغ ِّي ِر الرتبة على توجهات اع�ضاء هيئة التدري�س نحو ثقافة االنترنت

م�صدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

بين المربعات

281.

3

داخل المربعات

14.042

108

الكلي

14.323
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ف

و�سط
المربعات
721. 094.

م�ستوى الداللة
541.

130.

يتبي ��ن من الجدول ال�سابق انه التوجد فروق بين م�ستوي ��ات متغير الرتبة الأكاديمية لأع�ضاء
هيئة التدري�س في توجهاتهم نحو ثقافة الإنترنت حيث بلغت قيمة ف  0,721وهي غير دالة �إح�صائيا
عند م�ستوى داللة «الفا» اقل او ي�ساوي 0,05
مناق�شة النتائج:
�أو ًال :مناق�ش ��ة النتائ ��ج المتعلق ��ة بال�س� ��ؤال الأول :ما وجهة نظ ��ر �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س في
الجامعة من ثقافة الإنترنت ودورها في التعليم والبحث العلمي؟
�أظهرت النتائج المتعلقة بهذا ال�س�ؤال ما يلي:
�أنَّ ِوج َه� � َة نظ � ِ�ر �أع�ضاء هيئة التدري�س ف ��ي جامعة البلقاء نحو ثقاف ��ة االنترنت في التعليموالبح ��ث العلم ��ي �إيجابية بدرجة كبيرة وق ��د يعود ال�سبب �إلى وعي �أع�ض ��اء هيئة التدري�س
ب�أهمي ��ة االنترنت لمواكبة ما هو جديد في مج ��ال تخ�ص�صاتهم وفي مجال البحث العلمي
والتعلي ��م والتدريب ،كما �أنَّ ت�شابه ظروف �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س في الجامعة و�إمكاناتهم
ي�ؤدي �إلى جعل اهتماماتهم ورغباتهم وتوجهاتهم واحدة ومت�شابهة و�إيجابية نحو الموا�ضيع
المدرو�سة (ثقافة االنترنت) بغ�ض النظر عن الخ�صائ�ص العلمية .وتتفق هذه النتيجة مع
الدرا�س ��ات (المخالفي ،2007 ،البطران ،2003 ،العمري ،2002 ،كراج ،2002 ،ال�شايب،
 ،2001النجار .) 2001 ،
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ثاني ًا :مناق�شة النتائج المتعلقة بال�س�ؤال الثاني «هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية (0.05
=  )ɑف ��ي وجه ��ة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ف ��ي الجامعة نحو ثقافة االنترن ��ت تعزى للمتغيرات:
الكلية ،والخبرة ،والرتبة الأكاديمية؟».
ال توج ��د فروق ف ��ي توجهات �أع�ضاء هيئة التدري�س في جامع ��ة البلقاء نحو ثقافة االنترنتتع ��زى لمتغي ��ر الكلية .وقد يع ��ود ال�سبب �إلى �أن جمي ��ع �أع�ضاء هيئة التدري� ��س بحاجة �إلى
ا�ستخ ��دام االنترنت بغ� ��ض النظر عن تخ�ص�صاته ��م ،كما �أن ت�شابه ظ ��روف �أع�ضاء هيئة
التدري� ��س في الجامع ��ة و�إمكانياتهم ي� ��ؤدي �إلى جع ��ل اهتماماتهم ورغباته ��م وتوجهاتهم
واحدة ومت�شابه ��ة وايجابية نحو الموا�ضيع المدرو�سة( ثقاف ��ة االنترنت) بغ�ض النظر عن
الخ�صائ� ��ص العلمية .تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�س ��ة (المخالفي .)2007،وتتعار�ض
مع درا�سة (البطران )2003 ،و(لي .)2000,
توج ��د فروق في وجه ��ة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س في جامع ��ة البلقاء نحو ثقافة االنترنتتع ��زى �إلى متغير الخبرة ول�صال ��ح الخبرة العالية ويعزى ال�سبب �إل ��ى �إن �أ�صحاب الخبرة
العالي ��ة لديه ��م ق ��درات كافية لال�ستف ��ادة من االنترنت مم ��ا يجعل توجهاته ��م نحو ثقافة
االنترنت ايجابية بدرجة عالية �أكثر من ا�صحاب الخبرة المتو�سطة .تتفق هذه النتيجة مع
نتائج درا�سة (المخالفي،2007،ال�شايب .)2001،
ال توج ��د فروق في وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة البلقاء نحو ثقافة االنترنتتع ��زى لمتغير الرتب ��ة الأكاديمية .ويعزى ال�سبب �إلى �أنَّ �أع�ضاء هيئة التدري�س بغ�ض النظر
عن رتبتهم الأكاديمية ي�ؤمنون ب�أهمية االنترنت في عمل الأ�ستاذ الجامعي وبالتالي تت�شابه
توجهاته ��م وتكون بدرجة ايجابية نحو ثقاف ��ة االنترنت بغ�ض النظر عن الرتبة االكاديمية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (المخالفي )2007،و(لي.)2002,
التو�صيات:
وعملي ًا بما يلي :
في �ضوء النتائج ،تو�صي الدرا�سة نظري ًا َ
	تكثيف الدورات التدريبية من �أجل �إك�ساب �أع�ضاء هيئة التدري�س ثقافة الإنترنت الالزمةلع َملهِ م في الجامعة ومن اجل مواكبة ما هو جديد في مجال تخ�ص�صاتهم.
	 َن�شر الوعي بثقافة الإنترنت وا�ستخداماتها في مجاالت التعليم والتدريب والبحث العلميواال�ست�شارات.
�ضرورة تبني الجامعات ل�سيا�سات وبرامج تعزز من ا�ستخدام الإنترنت في العملية التعليمية114

من قبل الطلبة و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
توفي ��ر خدمة الحا�س ��وب والإنترن ��ت للمدر�سين والطلبة ك ��ي ي�سهل عليه ��م ا�ستغاللها فيالتعليم والبحث العلمي.
�ض ��رورة و�ض ��ع ت�شريعات تقوم عل ��ى اعتماد ثقاف ��ة الإنترنت ك�شرط للترقي ��ة والتثبيت فيالجامعة.
�إجراء درا�سات مماثلة تط َّبقُ على عينات �أو�سع و�أ�شمل لبناء ر�ؤية �شاملة لمختلف م�ؤ�س�ساتالتعليم العالي في الأردن في مجال االنترنت والتعلم االلكتروني .
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